g -> g and AS = 0 hold 5 . They are, however, less strict for heavy particles. Furthermore, polarisation results in electric fields of such, a high strength that the symmetry of the states involved is destroyed. It is therefore well understandable that collisional deactivation processes occur even when violating the above-mentioned selection rules *. The optical properties of molecules may he affected by an electric field. With suitable molecules, these effects allow to determine the electric dipole moments and certain components of the polarizability tensors in the ground state and in excited electronic states, the directions of transition moments and certain components of the transition polarizability tensors. The magnitude of the electrooptical effects depends on the effective electric field acting on the molecule. In preceding papers the representation of the effective field was based on the Onsager model. More recent experimental investigations have shown that this approximation is not sufficient when using polar solvents. Here, local fluctuations of the electric field have to be taken into account. Basing on previous theories, an extension including these effects is developed which agrees with the experimental results, as will be shown in the following paper 7 . Also, an approximate expression is derived for the mean square of the effective electric field. 
so daß mit den Gin.
(1) und (3) resultiert (6)
Der zweite Anteil muß bei hinreichend schneller 
Damit wird
F^c ist der Mittelwert von Fs^c über eine Gesamtheit äquivalenter Moleküle:
Im Grenzfall hinreichend schneller Fluktuationen
und damit wird
Im folgenden wird gesetzt 
und \h = (! -/vocv)" 1 ((AP + av Fh + av FGp). 
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Die Integration führt zu
Es ist 6
also wird mit Gl. (14) wobei / durch Gl. (14) 
der Mittelwert FA der Fluktuation verschwindet: 
(i = x, y, z) der Fluktuation des Feldes resultiert
N • 2 R v 6 (/4i -Ai -^K^pppi -v-Pi^Pi) Ki P=i + 9R0((Ap(Ip-(Äp#p)R0£;!}.(55)
Die Übergangswahrscheinlichkeit eines gelösten Moleküls im elektrischen Feld

hcAvFtLÖS = hc(vF -va) = CK$-K)-(kv-K)-m
Die Energien des gelösten Moleküls im elektrischen Feld können durch folgende Summen approximiert werden 11 : 
^POg-
• 3 
Unter Verwendung der Abkürzungen
^=(1 -f»-M1 -fag)" 1 Grundzustand und FC-Anregungszustand, also mit den Gin. (10), (12), (21) Mit den weiteren Abkürzungen 
Die Feldabhängigkeit des Übergangsmoments
Bei Verwendung der Gl. (65) und der Abkürzungen 
und Mx) = ±D + M3 CO« 2 * -1)^,
B(X) = 5F+ (3cos 2 *-l )G,
C{x) = 5H+ (3 cos 2^ -1) /. 
